






Survey on menstruation and supplement of young female athletes
- Examination on eﬀective use of supplement for Female Athlete Triad prevention -
Jisuke Hayata
Abstract
The purpose of this study is to clarify about consciousness on menstruation and supple-
ment of young female athletes. And it examined on eﬀective use of supplement for FAT
prevention. A questionnaire survey was conducted for young female athletes aged 15 to 25
years. The number of people analyzed was 306 people (eﬀective response rate: 89.2%). N
group was higher knowledge level, understanding level on menstruation than L group.
There were many athletes who did not understand about supplement in both groups. Many
athletes did not understand on menstruation, who did not grasp the menstrual cycle in BMI
less than 17.5kg/m2. In addition, there were many athletes who have the possibility of men-
strual abnormality. Many athletes also had desires to be slim. I think that young female
athlete should also consider covering the nutrients required at supplements.
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Ⅰ．緒言
女性アスリートの三主徴（Female Ath-
























































































は 、「25.0kg/㎡ 以 上 」「18.5 kg/㎡ 以 上
25.0kg/㎡未満」「17.5 kg/㎡以上 18.5kg/㎡
未満」「17.5 kg/㎡未満」の 4 群に分類し分析
を行った。





に は Mann-Whitney の U 検 定 ま た は
Kruskal-Wallis 検定を用いた。解析には






を表 1 に、年齢、身長、体重、BMI を表 2 に
示した。また、競技レベルの内訳を表 3 に、
競技種目の内訳を表 4 に示した。所属学校
は高校が 115 名（37.6％）、大学が 175 名
（57.2％）、社会人が 16 名（5.2％）であった。
本対象者の平均年齢は 18.4±2.1 歳（最大値
25 歳 、 最 小 値 15 歳 ）、 平 均 BMI は
21.0±2.5kg/㎡（最大値 37.0kg/㎡、最小値
15.7 kg/㎡ ） で あ っ た 。 N 群 は 182 名
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合は BMI18.5 kg/㎡以上 25.0kg/㎡未満の






















割合は、N 群よりも L 群のほうが高い傾向
が認められた（p=0.080）。また、不正解だっ









の割合は、L 群よりも N 群のほうが有意に
高かく（p<0.01）、N 群では 57.2％、L 群で
は 42.4％であった。
3-2．BMI別の比較
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唆された。月経頻度の項目では N 群と L 群
の間に有意差は認められず、N 群では約 4
割、L 群では約 3 割に月経異常の可能性が
ある実態が明らかになった。順天堂大学が
行ったスポーツ系大学に在学する女子アス
リート 191 名（19.7±1.1 歳）を対象とした調
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